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A 79-year-old man presented with a mass lesion under the left kidney that was revealed by abdominal
ultrasonography. The retroperitoneal tumor was removed by transabdominal exploration. Histopath-
ological diagnosis was a leiomyosarcoma. Seven years after the first operation, he presented with left flank
pain. Computed tomography showed a mass lesion in the abdominal wall. Tumor resection was
performed. The pathological diagnosis was recurrence of leiomyosarcoma. The patient remains free from
disease recurrence 1 year after the second surgery.
(Hinyokika Kiyo 58 : 487-490, 2012)















現病歴 : 2002年 7月，健診の腹部超音波検査で左腎
下方に約 5 cm の腫瘤性病変を指摘．精査・加療目的
に当科紹介受診となる．
入院時現症 : 身長 161.5 cm，体重 70 kg，血圧 130/
65 mmHg，体温 36.3°C，脈拍 68 bpm，腹部に腫瘤は
触知せず，また圧痛も認めなかった．
血液検査所見 : 血算では軽度の貧血のほかに異常所
見認めず，血液生化学では AST 31 IU/l，ALP 105 IU/




画像所見 : 腹部造影 CT では左腎静脈に接して内部
不均一に造影される 5 cm 大の腫瘤性病変を認めた






Fig. 1. CT showed a mass lesion of 5 cm in
diameter near the left renal vein.




分，出血量は 2,130 ml であった．
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Fig. 2. Microscopic appearance of the tumor








Fig. 3. (A) Enhanced CT showed a mass lesion 2 cm
in diameter within the abdominal wall. (B)
Tumor developed to 3.5 cm in diameter.






術後経過 : 治癒切除と判断し，以後 3∼ 4カ月ごと
の腹部 CT にて外来経過観察の方針とした．術後 7年
目の2009年10月に患者は左側腹部に疼痛を伴う腫瘤を
触知し当院外来受診した．腹部 CT では左腹壁の筋層
内に 2 cm 大の辺縁が造影される腫瘤性病変を認めた
(Fig. 3A）．12月の CT では同部位の腫瘤は充実性にな




6 cm 大の腫瘤を確認し， 周囲との癒着は軽度であり
腫瘤を摘出しえた．
摘出標本 : 境界は明瞭で，長径約 6 cm の充実した
腫瘤を認めた．












た．性差は約 1 : 2の割合で女性に多いとされ，これ
には女性ホルモンの関与が示唆されている4)．主訴は
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Fig. 4. Microscopic appearance of the tumor was
extremely undifferentiated.
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Table 1. Summary of late recurrence of retroperitoneal leiomyosarcoma in 8 cases





1 長石ら 1993 54 F 切除 8 肺，肝臓，皮下（頭部）
化学療法（肺），
切除（皮下） 10年生存
2 岸ら 1996 64 F 切除 14 局所 切除 14年生存
3 神波ら 1997 67 F 切除＋術前術後化学療法 7 局所
術前化学療法＋
切除 8年生存
4 中村ら 2000 54 M 切除 8 腎臓 切除 8年生存
5 甲斐ら 2001 57 M 切除 14 局所 切除 14年生存
6 広瀬ら 2001 77 F 切除＋術後化学療法 7 局所 切除 7年生存
7 中村ら 2009 56 F 切除 9 皮下（上腕），肺，臀部，頭蓋骨 記載なし 9年生存




















































見のため，切除後最初の 2年間は 3∼ 6カ月ごとの
CT もしくは MRI 検査を，その後 3年間は 6カ月ご
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